











　This  study on  collage  students  examined  the  relationship between  the  absence  or presence  of  a 
cognitive-narrative approach and the sense of authenticity and experience processes during collage work. It 
was  found that  the sense of authenticity did not differ significantly  in terms of production times, group 
differences,  or  interactions.  In an examination of  the “release and stability of  feelings”  in experience 
processes, the “simple work group” tended to score higher than the “cognitive-narrative approach group.” 
In addition, “satisfaction,” “tension,” “regression to childhood,” and “self-understanding” saw a threefold 
decrease.  It was clear  that  the  sense of  authenticity did not change because of  the  introduction of  a 


















































































































































































































































































表 2 　 1 回目制作前と 3 回目制作後の本来感尺度平均得点
1 回目制作前 3回目制作後
Mean （SD） Mean （SD） F p ç2
単純制作群 3.54 （0.68） 3.41 （0.66） 群差 1.15 .29 0.01
認知物語群 3.34 （0.70） 3.34 （0.60） 2 回間 1.63 .20 0.02
交互作用 1.52 .22 0.01
表 3 　 1 回目制作前～ 3 回目制作後の体験過程尺度平均得点
1 回目制作後 2回目制作後 3回目制作後
Mean （SD） Mean （SD） Mean （SD） F p ç2
気持ちの解放・安定 単純制作群 3.36 （0.84） 3.33 （0.71） 3.40 （0.59） 群差 3.59 .06 0.03
認知物語群 3.24 （0.78） 3.06 （0.75） 3.07 （0.76） 3 回間 0.98 .37 0.01
交互作用 1.18 .31 0.01
満足感 単純制作群 3.65 （0.73） 3.56 （0.68） 3.38 （0.76） 群差 0.60 .44 0.01
認知物語群 3.64 （0.88） 3.36 （0.83） 3.27 （0.82） 3 回間 8.27 .00 0.07
交互作用 0.71 .48 0.01
自己理解 単純制作群 3.15 （0.91） 2.94 （0.90） 2.80 （0.83） 群差 0.38 .54 0.00
認知物語群 3.14 （0.99） 3.02 （0.86） 3.02 （0.97） 3 回間 4.46 .01 0.04
交互作用 1.04 .36 0.01
緊張感 単純制作群 2.36 （0.77） 2.17 （0.77） 2.08 （0.70） 群差 1.19 .28 0.01
認知物語群 2.49 （0.78） 2.18 （0.69） 2.33 （0.75） 3 回間 5.87 .00 0.05
交互作用 1.10 .34 0.01
子ども時代への回帰 単純制作群 3.15 （0.99） 2.92 （0.79） 2.92 （0.83） 群差 0.24 .63 0.00
認知物語群 3.24 （1.07） 2.76 （0.93） 2.76 （0.93） 3 回間 9.72 .00 0.09
交互作用 1.18 .30 0.01
― 18 ―
図 1 　 1 回目制作前と 3 回目制作後の本来感尺度得点平
均
図 2 　 1 回目制作後から 3 回目制作後「気持ちの解放・
安定」尺度平均得点
図 3 　 1 回目制作後から 3 回目制作後「満足感」尺度平
均得点
図 4 　 1 回目制作後から 3 回目制作後「自己理解」尺度
平均得点
図 5 　 1 回目制作後から 3 回目制作後「緊張感」尺度平
均得点
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